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マーReveres 各 10 pMを 1μℓ、TaqMan probe（5μM）
を 1μℓ、蒸留水で 4倍希釈した DyeⅡを 1μℓ、
Perfect Real Time（タカラバイオ、東京）を 5μℓ、
鋳型 DNAを 1μℓ各々加えて全量を 10μℓとした。
Fig. 1. Judo room layout showing geographic locations. Swab samples were obtained from area A, B, C, D and E.
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た人を Non-carrier、散発的に陽性の人を Occasional 
carrier、連続して 2回以上陽性の人を Intermittent 

























が 9名、連続して 2回以上陽性の人が 6名、連続し
て3回以上又は6回中4回以上陽性の人が6名であっ
た（Fig. 2）。これらを 1）Non-carrier（6回中 6回陰
性の人）、2）Occasional carrier（散発的陽性の人）、3）
Intermittent carrier（連続して 2回以上陽性の人）、4）
Persistent carrier（連続して 3回以上又は 6回中 4回
Table 1.  List of probes and primers for real-time quantitative reverse transcription-PCR for detection of Staphylococcus aureus-specific 
gene
Table 2. Distribution of carrier-index among males and females (%)
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以上陽性の人）の 4つのグループに分けると、1）












107.3 CFU/m ℓ、Occasional carrier 及 び Intermittent 
carrierは平均 50.8 CFU/mℓであり、統計的に有意










carrier の No. 46 は Occasional carrier の No. 30 と
Persistent carrierの No. 47は Occasional carrierの No. 











Table3. Staphylococcus aureus isolates obtained from surface of tatami mat
December 2011 to November 2012.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Fig. 2. Detection of nasal Staphylococcus aureus carriage.
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練習や試合後に選手の皮膚表面やマット上に存在す



















































Fig. 3. Colonies of Staphylococcus aureus cultured Compact 
Dry X-SA. Persistent carrier (A) and Occasional/
Intermittent carrier of Staphylococcus aureus are shown.
Fig. 5. Schematic diagram of direct contact among Judo 
athletes.
Fig. 4. Colony counts of Staphylococcus aureus in membranous 
after incubation for 24 h. *Significant (p< 0.05) 
difference compared to Persistent carrier (n= 23) and 
Occasional carrier +Intermittent carrier (n = 26). All 





2. 大学柔道部員の鼻腔内 SA の持続保菌者、
Persistent carrierは全体の 13％を占めていた。
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